














































































11¥ d命では促先)11(1f止を論ずるつもりはない J このi山H段附
においてιやはり戯1は〉とれiしたとは 1iゐえないり if1 ¥ は
草下
重要ではあるがあくまでも構想，換言すればミザンセー




















































Duchess. 0 i1l-dispersing wind of misery. 
o my accused womb， the bed of death. 
A cockatrice hast thou hatched to the world 










Anne. And 1 with al unwillingness will go. 
0， would to God that the inc1usive verge 
Of golden metal that maust round my brow 
Were red-hot steel， tosear me to the brains. 
Anointed let me be with deadly venom， 
And die ere men can say，(※ ere=before) 














のwindof misery (不幸な風)， my accused womb (告発さ
れた子宮)という言葉は隠喰的形式によって夫人の置か
れた内的・外的状況や厭世観を暗示させている。また，





















































(G.FBuscncllo) I ホッヘ γω1~~ id L' inじomna/.ionじdi
PoppcaJ における GT人 (1:to. 愛)などのようなれtJ象
的素材を具体として 戯曲に登場させている例もある。































































































































































































































は逆に両者の実存性を内定する立場に置く O これは視席 程における段階的構造や方法論，さらに表現に関わる素
が民なることや感覚ωありんムω泣いに起|大|するもωであ 付に-)IIて汚察したl そυjifi民 IFI i'寸t1ば， J放出i の~ ~ 










































1 tirocinio bonzo 若い修行僧
Lo spirto di Shoushou 深草少将の亡霊
Comaci giovane 若き日の小町
L' uomo d' un villaggio 里の男

































































































主 法:ああ日;しや，あああ， ;l;~ し十
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区に位置し，比叡山西麓の高野川の渓谷に臨み，若狭 ω 吉川英史監修《邦楽百科辞典》音楽之友社 昭和 59
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1 1 
A Consideration on The時'Ieaningof External and Internal 
Images in The Process of The Expression of Music Drama 
一一 Inthe case of the play music drama 'TUTAKAZURA KOMACHI-DEN" -
Minoru KUSAKA 
(Key words: music drama， expression， extemal image， intemal image.) 
The pu中oseof this paper is to consider the meaning of extemal， intemal images in the process of expression on music 
drama. 
The major results of this consideration can be summarized as follows : 
The extemal image is the “form" of reality， embodiment， that is to say， something visible and audible. On the other hand， 
the intemal image is the simbolic form of idea， imagination， visions， enviromental factor， a百ect(i.e. substance of consciousness， 
etc.)， that is to say， samething invisible. And the expression in the Music Drama is itself the mental act of representing subject 
subsisted in emotion and reality from expression， such as singing， acting and the theatrical line， etc. 
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